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Miszellen
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Gerade Rom. 8 kann uns, wenn wir den paulinischen Naturmythos nicht auf
den einmaligen Fall Adams beziehen, sondern auf einen vorzeitlichen Fall
von Seelen oder Geistern, zu einer der tiefsten Erkenntnisse des christlichen
Glaubens führen, daß die Welt, die Natur nicht «gefallen» ist, sondern von
Gott als Weg zur Erlösung gefallener Geister geschaffen wurde und mit
den heimgekehrten Geistern ebenfalls zu Gott heimkehren werde. Was nach
Rom. 8 Natur und Mensch verbindet, ist die gemeinsame Erlösungsbedürftigkeit,
aber die Natur wird nicht von ihren Sünden, sondern vom Leid der
Vergänglichkeit erlöst werden. Die Entfremdung des Menschen ist Schuld
und Schicksal, die Entfremdung der Natur ist nur Schicksal, ein Schicksal,
das aber gerade auch dem sündigen Menschen «zum Besten dienen» soll,
sofern er Gott liebt und in der Liebe die «Knechtschaft des Willens»
überwindet und zu wesenhafter Freiheit, zur Freiheit der Kinder Gottes durchstößt.
Erlösung der Natur bedeutet Befreiung von der Endlichkeit und dem
mit allem Endlichen verbundenen Leiden, Erlösung des Menschen bedeutet
Befreiung von der Sünde und der durch sie herbeigerufenen leidvollen
Zerstörung des wahren (essentiellen) Selbst.

Ernst Walter Schmidt.

Bremerhaven.

Rezensionen.
Otto Kaiser, Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel.
Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 78.
Berlin, Alfred Töpelmann, 1959. 161 S.

Kaiser accounts for Egyptian and Ugaritic attitudes toward the sea, as
revealed in mythology, largely in terms of geography, and particularly of
weather. Egyptian literature through the Middle Kingdom almost never
casts the sea mythologically in a threatening role because its background is
Upper Egypt where direct contact with the sea and the perils of travel upon
it were unknown. Conversely, the sea at Ugarit (particularly in the myth
of the fight between Baal and Yam) is portrayed as a sinister element
because it was just that to the seafaring inhabitants of the Mediterranean
coastlands. Similarly in Egypt beginning with the New Kingdom the sea is
presented as an evil power. Kaiser sees this as the result both of contacts
with Canaanite mythology and of the Egyptians' now having experienced
for themselves the terrors of travel on the high sea. In this geographical
interpretation he is doubtless correct, as least in as far as the type of myth
is concerned with which he deals. Classical attitudes toward the sea bear
this out.
Turning to the sea and related motifs in the Old Testament, to which
he devotes almost half his book, Kaiser discerns two main themes: in the
stories relating to the sea and rivers in the historical books, Canaanite and
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Babylonian mythical elements are apparent, but in each case they are so
adapted as to portray not the unity of the gods with the world, as in pagan
mythology, but rather the oneness and freedom of God over against his
created world. Thus they are a part of redemptive history. In the prophets
and the poetic literature, however, a different attitude toward mythological
materials appears, for here the myth of a primeval conflict between God and
a sea monster or monsters (Leviathan, Rahab) is presupposed. (Kaiser
disagrees with Gunkel that the background is the Tiamat story, finding it
rather in the Canaanite Baal-Yam myth.) He explains this difference in two
ways: (1) the covenant demanded Israel's complete allegiance to Jahweh,
but did not rule out the tacit acceptance of the existence of other cosmic
powers (cf. Deut. 4:19) ; (2) the mythological allusions are used polemically
to show, e.g., that it was Jahweh and not Baal who had conquered Leviathan.
Without denying this in principle, one may ask whether the use of a mythological
allusion necessarily implies that the myth itself is a part of the
writer's structure of belief. As B. S. Childs has recently pointed out in
connection with a related problem, may it not be that the resort to mythological
expression is an indication of Israel's developed insight arising out
of the Exile? 1
Perhaps because of the necessary limitations of a dissertation, Kaiser
does not treat another motif probably connected with the sea in the Old
Testament, that of death and the underworld, as seems to appear in such
passages as Deut. 30: 12 f. (cf. Rom. 10: 6 f.); 2 Sam. 22: 5 f. (cf. v. 16);
Job 38: 16 f.; Ps. 69: 15; Eze. 26: 19 f. and perhaps even 2 Kings 2: 6 ff.
This is a painstaking study, well organized and clearly presented with
constant reference to pertinent literature. Kaiser is sensitive to the significance
of the newer archaeological materials and does not fear to reserve
judgement when evidence is not definitive.
Berrien Springs, Michigan.
Earle Hilgert.
Hans Walter Huppenbauer, Der Mensch zwischen zwei Welten. Der Dualismus
der Texte von Qumran (Höhle l) und der Damaskusfragmente. Ein Beitrag
Abhandlungen zur Theologie des
zur Vorgeschichte des Evangeliums.
34.
Alten und Neuen Testaments,
Zürich, Zwingli-Verlag, 1959. 132 S.

Fr. 18.—.
Die umstrittene Frage des Dualismus in den Qumrânschriften ist von
H. W. Huppenbauer als Thema für seine der Basler Theologischen Fakultät
eingereichte Inaugural-Dissertation gewählt worden. Das vorliegende Buch
ist eine teilweise gekürzte Wiedergabe derselben. Nachdem kurz die
terminologischen und geschichtlichen Vorfragen gestreift worden sind, befaßt
sich die Arbeit mit einer gründlichen Exegese der einschlägigen Abschnitte
in 1QS, lQSa, lQSb, lQpHab, CDC, 1QH, 1QM und in den Fragmenten aus
Höhle I sowie im Genesis-Apokryphon. Das letzte Kapitel bietet eine
systematische Zusammenfassung der Ergebnisse.
1

B. S. Childs

in Journ. Bibl. Lit.

78 (1959), p. 198.

